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easyandacquired imageof thesedevices is illegible.
Ultrasonographyhasbeenusedforperipheralintravenous
access, but it requires skill andextra assistance, is
expensive11）,andhastheriskofarterialpuncture7,12）.





















































intravenous cannulation is commonly used.We
investigatedthe invisiblecephalicvein,medianveins/
median cubital vein, and the basilic vein running











basedon thereflectionofNIR light14）. It comprises
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belonging to the institutionweremeasured. The
Figure 1.（a）Still images of the two or three veins running longitudinally along the red dot markings taken with a digital camera. The numbers 
written on the red stickers between the markings indicate the depth of the vein observed using the ultrasonic diagnostic apparatus.（b）
A still image taken with the prototype device before image processing. The two target veins are captured using the prototype device 







(a) (b) (c) 
  
Figure 2. Appearance of two devices（a）the prototype（b）the 
AccuVein®
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between the twodevicesaccording to the following:
1）Variableswithsignificantdifferencesbetweenthe
visualizedandnotvisualizedveinsusingtheAccuVein®
or theprototype; and 2）Variableswith significant
differenceswhencomparingvisualizedveinsbetweenthe
AccuVein®andtheprototype.Weperformedunivariate























Figure 3. Ultrasound image of a vein in the short-axis view taken using the ultrasonic diagnostic device with a 15-MHz linear transducer. The 
vein is the black circle in the center of the image. As the subject’s arm is immersed in water, the skin’s surface and the position of 




Diameter of cephalic vein 
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 for peripheral intravenous cannulation in healthy subjects
years（95%CI:29–33years）,andthemeanBMIwas21.7
kg/m2（95%CI:21.2–22.3kg/m²）.Allsubjectscompleted
























1. Comparison of visualization rates between the 
devices 





































Table 1.  Comparison of vein visibility on AccuVein®
Variables





Vein diameter（mm） 2.5 （2.1-2.8） 2.9 （2.6-3.2） 0.074
Vein depth（mm） 3.5 （3.0-4.1） 5.2 （4.7-5.6） <0.001
Skin color L* 62.72 （61.80-63.62） 62.18 （61.75-62.60） 0.211
Skin color a* 1.91 （1.40-2.43） 2.00 （1.66-2.35） 0.781
Skin color b* 9.30 （8.49-10.10） 9.79 （9.40-10.19） 0.212
Student-t test
Table 2.  Comparison of vein visibility on the prototype
Variables





Vein diameter（mm） 2.7（2.4-2.9） 2.9（2.5-3.4） 0.318
Vein depth（mm） 4.4（4.0-4.9） 5.2（4.5-5.9） 0.079
Skin color L* 62.50（62.03-62.98） 61.91（61.17-62.64） 0.179
Skin color a* 1.92（1.59-2.26） 2.11（1.56-2.67） 0.552
Skin color b* 9.46（9.03-9.90） 10.11（9.47-10.75） 0.109
Student-t test







Diameter（mm） 2.5（2.1-2.8） 2.7（2.4-2.9） 0.343
Depth（mm） 3.5（3.0-4.1） 4.4（4.0-4.9） 0.023
Student-t test
− 16 −

































































Figure 4.（a）A still image with an artifact. The vein appears dark due to the light absorption characteristics of the hemoglobin, but a shiny 
line similar to a running vein can be observed at the site where the vein is absent.（b）A still image with noise. Noise at the 
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近赤外光を用いた静脈可視化装置の改良
－目視困難なカテーテル留置用末梢静脈における可視性評価－














　対象者は18名で、平均年齢は 31歳（95%信頼区間 :29–33 歳）、BMIの平均は 21.7kg/m2
（95%CI:21.2–22.3kg/m2）であった。静脈可視化率は、試作機が 74.6%（53/71、95%信頼区
間 :）、AccuVein®では 33.8%（24/71、95%信頼区間 :23.9-45.4%）で有意に試作機が高かっ
た（p<.001）。可視化静脈の深さの平均は、試作機が 4.4mm（95%信頼区間 :4.0-4.9mm）、
AccuVein®では 3.5mm（95%信頼区間 :3.0-4.1mm）で有意に試作機の可視化静脈が深かっ
た（p=.023）。
【結論】
　これらの結果は有意にAccuVein®より試作機の静脈可視化性能が高いことを示す。試作
機は可視化する静脈の深さ範囲が拡大し、静脈可視化率が向上したといえる。
